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Manifest1  





Edgar Morin writes that “rethinking thinking” is what is urgently needed 
today. Indeed, it is possible to recognize a convergence in the understand-
ing and practice of an integral and open ontology express and promote the 
living mystery of Being in its multicolored self-expression. This fact calls 
for a rereading of the tradition of thought, which has matured through history 
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱęȱȱ ȱ-
duced by the inventio of the ontologically regulating concept of God-Trinity 
ȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱĚȱȱȱȦȱȱ
is God Himself. However, the concept of Trinity failed to completely generate 
that locus of experience and that relational and communitarian practice of thought 
corresponding to the Reality it had received and conceived. Our working hypothesis 
ȱȱ¢ȱȱ¢ȱȱęȱȱȱȱȱȱȱȱ
ęȱȱ¢ȱin the guiding thought of the Trinity, taken up in its 
original irradiating meaning with the focus ȱȱȂȱȦȱ
and examined in the still unfathomed promise it contains.
Keywords:ȱȱ¢ǰȱǰȱ¢ǰȱàǰȱ ǰȱǰȱ
ǰȱ¢ȱȱ¢
1  ȱ¡ȱȱȱȱȱǱȱLa Trinità come pensiero. Un manifestoǰȱǱȱǮSophia“, IX 
ǻŘŖŗŝȦŗǼǰȱşȬŗŝȱǯȱȱȱȱManifestes steht mit dem von einer Gruppe von 
ȱȱȱȱȱȱȱȱ








bereichern, welche teilweise während einiger Gesprächsmomente bei den Vorlesungen zur 








scheidende Herausforderungen gestellt, die das gemeinsame Haus3 in fol-
ȱ¡ȱ§Ǳ
• einer Globalisierung, welche durch wirtschaftliche und politische 
ȱûȱ ǰȱȱȱȱȱȱ
Hinsicht strukturell ungerecht oder bestenfalls gefährlich mangel-
haft sind,
• einer technologischen und im Besonderen digitalen, biogenetischen 
und robotertechnischen Revolution, die oftmals ethisch gesehen see-




Diese Herausforderungen erfordern die rigorose, freie, solidarische 
ȱȱtȱȱǰȱȱ §ȱ ǰȱ ȱȱěȱ
Verantwortung und realer Auswirkung entgegen zu treten.
Ǯȱȱȱ£ȱȃȱȱȱȱȱȱǰȱ
denn angesichts dieser Herausforderungen „ist der König nackt“.
ȱ£ȱȱȱȱ£ȱûȱȱȱ ǰȱ









bereichert, wird nur allzu oft zum vollen Vorteil einer bloß instrumentali-
ȱȱȱ§4ȱûǯ
2  ȱǱȱLa tête bien faite. Repenser la réforme, réformer la penséeǰȱȱǰȱȱŘŖŗŚǯ
3  ȱȱȱȱ








4  ȱȱ ȱ ȱ¡ȱ




Prophetie eines neuen Denkens
ȱȱȱ£ĵȱ ȱȱȱȱȱ
£§ȱȱȱ£ȱȱȱûǰȱ -
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ȱȱȱǻȱȱȱǼȱȱȱȱȱ£ ȱ
ȱĚȱȱȱȱProphetie eines „neuen Denkens“7, ja 
einer echten „Kulturrevolution“ erahnenȱȮȱ ȱȱȱ£ȱû8.
ȱ ȱ ȱ §ȱ ȱȱȱ ȱ
und wirksam, um mit Transparenz, Vertrauen, Geschwisterlichkeit und 
ȱȱȱȱȱȱȱ-

















¢ȱȱĵȱȱSich-Geben als Geschenk, als Talent und 
ȱđȱȱǰȱǰȱ	ǰȱǯ
ȱȱȱ ȱȱȱȱ£ȱȱ ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱkairòs ist, wird 
eine solche Ontologie10ȱǰȱȱ£ûȱȱ§ȱ£ȱǰ
• ȱȱȱȱdie Wahrheitȱȱȱ£ȱǰȱ-
zutun und miteinander zu teilen, indem sie sich unserer Erfahrung 
ȱ§ǰȱȱȱȱȱȱ
7  £ȱ £ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ûȱ ȱ ȱ
ȱȱǮȱȃǯȱǯȱǯǱȱDas neue Denken. Eine nachträgliche Bemerkung 
zum „Stern der Erlösung“ǰȱǱȱDer MorgenǰȱȱȱȱȱǰȱŚǰȱŗşŘśǰȱ
ŚŘŜȬŚśŗǯ









10  ȱȱȱěȱOntologieȱǯǱȱȱĴȱǱȱOrigini e percorso del 
termine ontologiaǰȱȱȍȎȱȱǻŘŖŗŝȦŗǼǰȱǯȱřŚȬŚŜǲȱȱǱȱIl logos e il nullaǰȱĴ¥ȱǰȱ
ȱŘŖŖřǰȱǯȱŗŚśěǯǲȱȱǱȱȱȱȂȱȱęȱȱȱ	ãȱ
(1547 - 1628), Georg Olms Verlag, Hildesheim 2013.
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ȬȬȱȱǰȱȱ
ȱûȱȱǰ











• ȱȱȱȱȱȱȱȱ11 des Lebensweges 
 ȱ ȱ ȱ ȱûȱ ȱȱ ȱ










ȱ13 und im befreienden und fordernden Ethos 
einer solchen Ontologie rufen vor allem zu einer Neudeutung der in 
der Geschichte gereiften Tradition des Denkens auf, die uns mit ihren 
Verdiensten und ihrem Abdriften, den in ihr umrissenen unverzichtbaren 
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȬ£ȱ
£ȱȱȱûȱǯȱȱȱǯȱ Ȭ£ȱãȱ
11  Ein Echo des epischen Lehrgedichts Werke und Tageȱǻ̷Ε·΅ȱΎ΅ϠȱψΐνΕ΅΍Ǽȱ
ȱǻȱ
ŝŖŖȱǯȱǯǼǯ
12  ȱȱǮǰȱȱȱȃȱǻphôs anésperonǼǰȱȱȱȱȱ-
chen Ostens.
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sich heute als von entscheidendem Moment und von entscheidender 
Bedeutung erweisen.
Diese Begebenheit ist sicherlich reich und vielfältig und daher nicht 




















der Herausforderung in das griechisch geprägte philosophische Denken 
bestimmt, die der fortschreitenden Entdeckung der einmaligen und neu-
artigen theoretischen Bedeutung innewohnt. Diese Bedeutung wird wie-
ȱȱȱȱȱ ȱȱȱ
(LogosǼȱ	Ĵȱȱȱȱ£ȱǰȱȱȱȱ	Ĵȱȱ
in dem alles das geworden ist, was ist (vgl. Joh 1,1-2.14Ǽǯȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱûȱkenosis 
der vom Christus am Kreuz um der Liebe willen erlebten Verlassenheit 












von Ihm selbst ausgeht.
Şś
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• sowohl ȱ£ȱȱ	ĴǱȱȱȱȱȱȱȱ-
ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ




ȱ	ǲȱǯȱ1Joh 4, 8. 16.Ǽ16ǲ






und daran teilzunehmen. In dieser Gestalt der Einheit formt sich das 
ȱȱȱȱȱȱȱãȱȱȱ
ûȱȱĵûȱǱȱǮȱǰȱǰȱȱȱȱ








From the Trinity: The Coming of God in Revelation and Theologyǰȱȱȱ¢ȱ
ȱȱǰȱȱǯǯȱŘŖŘŖǼǱȱǮȱ££§ȱȱ ǰȱ ȱȱě-
ȱȱȱȱ££§ȱǯȱȱ££§ ist eine solche also, 










gibt ihm eine neue Bedeutung, indem er ihn existenziell mit dem Terminus actus essendi 
£ǯȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱ

























ȱȱȱ ȱĴȱ ȱ ȱ	ȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱǯȱȱȱ








Dennoch hat esȱȱěȱȱȱȱěǰȱ ȱ-
tionalen und gemeinschaftlichen (beginnend bei der Beziehung zwischen dem 
Männlichen und Weiblichen) Erfahrungs- und Ausübungsort des Denkens ganz 
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ȱȱȱȱȱǻ ǰȱ
	 ǰȱ£ Ǽȱȱ£ǯȱȱ -















der Individualität verhängnisvoll eingesperrt. Die am Ende wahrgenom-



























ȱǮȱěȃȱȱȱ£ȱãȱǻǯȱȱǱȱIl negativo e la 
Trinità. Ipotesi su HegelǰȱĴ¥ȱǰȱȱŗşŞŝǼǯ
19  ȱȱȱȱǯ
20  ȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǻ Ǽȱȱ§ȱȱǰȱȱȱȱ§ȱȱȱ
 і ђ џќ ȱќёю
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und angeǰȱȱǰȱȱĴȱȱȱȱ








das griechisch-metaphysische Vor-Verständnis gekennzeichnet und noch 











aus der Heiligsten Dreieinigkeit in Jesus Christus durch den Heiligen Geist 
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losophischen, theologischen und wissenschaftlichen Bereich gestellten 
ȱȱȱȱȱ¡ȱȱǯ
5. Subjekt – Sache – Ort
Das Dialogereignis






theologischen und wissenschaftlichen Darstellungen sowie aus seiner 





Glauben veranschaulichten Denkens weitergegeben, von der Kirche und als Kirche 
erlebt bzw. vom kulturellen Kontext gesucht und ersehnt wurde.
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ǯȱ






























ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱtrinitarische Ontologie mit 
einfachem Vertrauen und besonnener Entscheidung vornimmt, so wie einige 




nämlich Klaus Hemmerle als Inspiration und zur Orientierung gedient24. 
ȱęȱ ȱȱ£ ȱȱŗşǯȱȱŘŖǯȱȱȱ




In dieser Ontologie von trinitarischer Inspiration und Absichtlichkeit 
ûȱȱ£ȱȱȱ§ȱȱ¡ȱȱȬ27 eine 











vorangingen, welche mit der Absicht geschrieben wurden, zur Erneuerung der Metaphysik 
ȱȱȱ	ȱȱȱěȱ	Ĵȱȱ£ȱȮȱǰȱ
in denen neben den Termini Analogia trinitatis, Wort-Ontologie und trinitarische Metaphysik 
auch der Terminus trinitarische Ontologie erscheint“.
24  ǯȱȱ
ǱȱThesen zu einer trinitarischen Ontologie ǻŗşŝŜǼǰȱŘǯȱĚǰȱȱ




der Tat ab imis ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯ
26  ǯȱȱǱȱDer Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheitȱ ǻŗşŗŚǼȱ£ ǯȱȱ
tĵȱȱȱȱěȱȱȱȱãěǱȱȱǱȱ
Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Versuch einer orthodoxen Theodizee in zwölf Briefen, 
ȱ¡ǰȱȱǻĴǱȦȦ   ǯ¡ǯȦĚǼǯ
27  ȱȱȱȱȱǮȬ¥ȃȱȱȱ£ȱȱ
ȱ£ûȱǻǯȱǯǱȱȱȱĚ¥ǯȱȱȱȱȱȬ, Il Mulino, 
ȱŘŖŗŗǲȱLa matrice teologica della societàǰȱĴǰȱȱǰȱŘŖŗŖǼȱȱȱ
ȱ §ȱûȱȱȱȱ£ȱ£ȱȱȱûǰȱȱ
aus dem Engpass der Moderne herauszukommen.
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in der vielfältigen und dynamischen Konkretheit der Geschichte und in 
ȱ ȱȱȱ
ȱȱǮȃȱȱ












Grammatik erleuchtet und eingehend behandelt wird, welche es 










ûǰ trinitarisch den trinitarischen Sinn des Seins zu sagen, den er als 
Gabe empfängt, um ihn in der geteilten Verantwortung zu „trinitisieren“ (Chiara 
Lubich)29. Dies geschieht bei der Ausübung eines Dialogs, der als radikale Erfahrung 
28  ǯȱ
ǱȱLeben aus der Einheit., zit., 17-30.
29  ǯȱȱ££ǱȱǮȱáȱęȱȱęȃǯȱȱȱĴȱȂǰȱĴ¥ȱǰȱȱ
ŘŖŗŚǰȱŗŖȬŗŗǱȱǮȱȱȱTrinitisierung der Bindungen, während es diesem Ereignis die 
§ȱȱaus der Dreieinigkeit selbst herauskommende Gabeȱȱȱ ȱȱ
ȱ ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ-
ȱȱȱȬȱȱ£ȱǰȱ ȱȱ ȱȱǱȱ
ȱȱǰȱ ȱȱdie Gestalt der trinitarischen agape annehmen und 
sich frei von ihr bestimmen lassen, sind durch die Gnade wirklich trinitisiert, d. h. sie sind 
ȱȱĴȱȱȱȱErfahrung der Teilnahme 
ȱȱ	Ĵȱȃǯȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱ




und seines Herabsteigens in die Geschichtlichkeit unserer Beziehungen und von da aus – 
ȱȱȱ£ȱȮȱȱȱ£ȱȱȱȱ
ûȱȱȱȱȱ ǯȱǻǯȱǯǱȱLa trinitizzazione: 



















anzubieten, sowie die Annahme eines vollständigen und starken 
ǰȱȱȱȱȱĵȱ£ȱ
ûǯ




Geistes, des Verhältnisses zwischen unendlichem und endlichem 
ȱ ȱȱ ȱ§ȱȱȱ ȱ-
ȱǯȱȱ§ȱ ȱȱȱȱ£ ȱ	Ĵǰȱ
der Dreieinigkeit istǰȱȱȱãȱ£ȱǰȱ ȱȱ
ȱȱȱȱû ȱȱȱ
¢ȱ££§ȱȱȱ£ȱȱ
£ȱǮ	Ĵȱȱȱ“ (1Kor 15, 28Ǽȱȱ31.







per un’ermeneutica teologicaǰȱ ǱȱǮȃȱŝǰȱŘŖŗśȦŗǰȱŘŞȬŚřǼǯȱûȱȱȱtȱ
ȱȱǮȃȱȱȱȬȱȱǱȱȱ
Ǳȱ	Ĵȱȱȱȱȱȱǯȱȱ trinitarischen Ontologie Piero 
Codas zurȱȱ§ der Intersubjektivität und Interpersonalität, Herder, 
ȱȮȱȱȮȱȱŘŖŗŞǰȱǯȱŗŖŚǰȱǯȱśřǯ
30  Theor-et(h)ische SichtǱȱȱȱǰȱȱȱȱȱtheoresis und umgekehrt 
neuzudenken.
31  ȱȱȱȱûȱȱȱŗŝǰȱŘŗǱȱȱȱǮ	£ȃǰȱȱȱ
nicht-dialektische Einheit, die in ihrem Ereignen zu empfangen und in performativ trinitisie-
render Gestalt nach einer trinitarischen Hermeneutik zu verwirklichen und zu erneuern gilt.
93
6. Meth-odos








ûȱȱȱȱ ȱȱȱOrtes und des 




























der Wahrheit – indem sie wesenhaft agape ist – als perspektivischer und einladender 




33  ȱûȱȱȱmethodosȱǯȱǱȱȱŗȱǻǼȱȱMetaphysik 984 
ȱȱǲȱȱŗŚǰȱŜȱȱŗŜǰȱŗřǯȱȱȱǯȱȱǱȱTeo-logia. La parola di Dio nelle 
parole dell’uomoǰȱȱ¢ȱǰȱȱŘŖŖşǰȱřřśȬřŝŞǯ
 і ђ џќ ȱќёю
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ȦȗŘǼǲȱȱ£ȱȱȱȱNeugestaltung des Verhältnisses zwi-




vom Mosaik ihrer Grenzen als Begegnungs- u. Austauschgelegenheiten 
gekennzeichnet ist.
Von da aus kommen die Momente, welche die relationale und zeitliche 
ȱȱȱȱȱȱȱȱĴȱ¢-
ȱȮȱȱȱȱǰȱȱȱȱǮȃȱȱȱȱǰȱ















Burg“ von der hl. Theresa von Avila, aber sie erweitert die Bedeutung aufgrund ihrer 
ȱȱǻǯȱøȱȱǱȱIl castello esteriore: il “nuovo” nella 
spiritualità di Chiara LubichǰȱĴ¥ȱǰȱȱŘŖŗŗǲȱȱȱ£ȱȬȱ£ȱ
ȱȱȬȱȱ¢ȱǽ
ǯǾǱȱCastello interiore e castello esteriore. Per una grammatica dell‘espe-
rienza cristianaǰȱĴ¥ȱǰȱȱŘŖŗśǼǯȱȱȱȱ ȱ£ȱǰȱȱȱȱǮȱ
ȃǰȱ ȱȱ	 ȱ	Ĵȱ§ǰȱȱȱǮ§đȱȃȱǰȱ ȱ ȱ	Ĵȱ
gemeinsam unter uns empfangen.
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ȱȱȱȱûȱȱȱȱȱȱǮȃȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱ£ȱãȱȱȱ	ȱȱ	Ĵȱ
Dreieinigkeit erschlossen und reguliert ist.
• Die FrageǰȱȱȱȱȱǮǵȃȱǻti estin?Ǽǰȱ ȱȱȱ£ȱ








Gleichzeitigkeit, die kein Kompromiss ist, sondern neue und einzig-
ȱȱȱȃȱǻȱ
Ǽ36.









ǱȱDas Heilige und das Denken,ȱǱȱȱȱãĴȱ	Ĵȱ£ǯȱ§ȱ
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• In einer Zeitlichkeitǰȱ ȱûȱȱđȱȱ ȱ
ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ Ǯ£ ȃ38 der 




• ȱȱȱ ȱǰȱ ȱȱȱȱȱ















kann, welche der Andere ist, um sich gemeinsam mit ihm im von 
ȱȱûȱǮȃȱ £ęǯ
• ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱpericho-
reseȱûȱ Ǳȱȱdas Denken mit dem Anderen sich im Denken 

















ȱûȱȱȱȱȱPhänomenologie des Geistes und dann Heidegger, der 
in Sein und Zeitȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
£ȱǯȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱ£ȱ£ ȱȱ
ȱȱȱûȱȱȱȱĴȱȱStern der ErlösungȱǻŗşŘŗǼǯ
40  ȱãȱĴȱȱǰȱȱȱȱKussǱȱȱȱlògos, 
 ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ£ȱĴǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱǯȱȱȱȱ£ȱ£ Ǳȱ
Der Stern der Erlösung.
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vgl. 1Kor 2,16Ǽȱ£ȱûȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱûȱ¢ȱȱȱȱȱ




ûȱǰȱȱȱȱ£ȱ ǰȱȱȱȱȱdas und des 
ȱin demȱǰȱ ȱȱȬȱȱȬȱȱ-
ȱȱȱȱȱȱ	ȱȱ ǯȱȱȱ
ȱûȱȱȱ„marianischen Herzens“ der neuen 
Menschheit, wie von Balthasar schreibt.




Augustine of Hippo. De Trinitateǯȱȱ¢ȱȱǯȱǯȱȱ¢ȱȱ

ǯȱ¢ǯȱǯǯǱȱ ȱ¢ȱǰȱŗşşŗǯȱ







£ǰȱȱȮȱȱǯȱ¢ȱǻǯǼǯȱUn pensiero per abitare la frontiera: 
Sulle tracce dell’ontologia trinitaria di Klaus HemmerleǯȱǱȱĴ¥ȱǰȱŘŖŗŜǯ 
Clemenzia, Alessandro – Valentina Gaudiano. ȱȱȱęęȱȱǱȱȱ
dialogo con Klaus HemmerleǯȱǱȱĴ¥ȱǰȱŘŖŗşǯ
ǰȱǯ Dalla Trinità: L’avvento di Dio tra storia e profeziaǯȱǱȱĴ¥ȱǰȱ
ȱŘŖŗŗǯȱFrom the Trinity: The Coming of God in Revelation and Theology. 
ȱ¢ȱȱǯȱǰȱǯǯǱȱȱȱ¢ȱȱȱ
ǰȱŘŖŘŖǯ
———. Evento pasquale: Trinità e StoriaǯȱǱȱĴ¥ȱǰȱŗşŞŚǯ
———. Il negativo e la Trinità: ipotesi su Hegel. Indagine storico-sistematica sulla 
“Denkform” hegeliana alla luce dell’ermeneutica del cristianesimoǯȱǱȱĴ¥ȱ
ǰȱŗşŞŝǯ
41  Im Leben und Denken in dieser Dimension im Licht der Transzendentalien (neu 
ȱȱǼȱ §ȱȱȱȱ	ȱ ǻǯȱȱ
ǱȱLa 
Trinità e Maria. Forma dell’esistenza trinitariaǰȱǱȱPensare dall’unitàǰȱĴ¥ȱǰȱȱŗşşśǰȱ
ǯȱŗŘŚěǼǱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
 ȱȱȱȱȱȱȱ	 ȱûȱȱȱ
kann, die Beziehungen erzeugt, welche die Einheit vorwegnehmen.
 і ђ џќ ȱќёю
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———. La percezione della forma. Fenomenologia e cristologia in HegelǯȱǱ Ĵ¥ȱ
ǰȱŘŖŖŝǯȱ
———. Il Logos e il nulla: Trinità, religioni, misticaǯȱǱȱĴ¥ȱǰȱŘŖŖřǯ








ǰȱȱȮȱȱ¤ȱǻǯǼǯȱAbitando la Trinità. Per un rinnovamento dell’on-
tologiaǯȱǱȱĴ¥ȱǰȱŗşşŞǯȱ




¢ǰȱǯȱȱȱċȱ¢,  ǱȱȂǰȱŗşŗŚǯȱThe Pillar and Ground 
of the Truth.ȱȱ¢ȱȱǯȱǰȱǯǯǱȱȱ¢ȱ
ǰȱŗşşŝǯ
Hemmerle, Klaus. Thesen zu einer trinitarischen OntologieǯȱǱȱȱ
Verlag, 1976. 
———. Leben aus der Einheit. Eine theologische Herausforderungǯȱȱ¢ȱȱ
§ĴǯȱȱǯǯǱȱ
ǰȱŗşşśǯ











£¢ ǰȱǯȱAnalogia Entis: Metaphysik: Ur-struktur und All-rhythmus. Ǳȱ
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ȱǰȱ
ȱǯȱTheodramatik, vol. V. Das EndspielǯȱǱȱȱ





Èǰȱ	ȱǯȱDio che è Amore. Trinità e vita in CristoǯȱǱȱĴ¥ȱǰȱ
1991.
———. Gesù abbandonato maestro di pensieroǯȱǱȱĴ¥ȱǰȱŘŖŖŞǯ

